




















































Expanding of Semiotics Today:
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Abstract：
This paper engages with the problems in expanding constructs of semiotics inclusive the theories of “non-
representational” and “more-than-representational ”, arguing “non or more-than-representational theories” have the 
theoretical effectiveness as the paradigms of semiotics today, especially for tourism semiotics, though some severe 















































































































































































































































































































































































































































在（the real）を最も実在的な形（most real forms）でとらえる」と






































間の身体以上のもの（more than human bodies：物的エージェント）”
を含むよう拡大すること、そして日常的な実践と場所の身体に






















































































































































































































































































































































もの（registering of an intensity）である。故にそれでは“情動
の表現（expression of affect）”と“表現の情動性（affectivity of 
expression）”との2側面についての論究が必要であり、“記号
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